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On the Importance of Close Reading prior to Argumentation: 
Presenting a Close Reading of Two Poems by Thomas Hardy
Tsuyoshi YANO＊
Abstract:  This paper highlights the close reading on which the study of foreign literary works is based. I 
admit that I have, until recently, written papers that are not unique; I simply rely on many academic references 
without establishing my own explication through a close reading, and I am not conscious of my own 
originality or uniqueness as a foreigner or as an individual. This admission leads me to recognize the 
importance of close reading in the first stages of study, through which the writer’s own explication can be 
established. It is why close reading, in this paper, is highlighted. By way of example, I show how a foreigner 
reads foreign works and discuss individual ways of reading that do not pay attention to references in the first 
stages of study, through the reading of two poems by Thomas Hardy. This paper also suggests that it should 
be necessary when reading English poetry to pay careful attention to grammar and prosody.
Keywords: Reading of foreign literary work by Japanese, Reading without paying attention to references, 
Thomas Hardy, Poetry, Reading with the assistance of grammar and prosody
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The Man He Killed Thomas Hardy
　‘Had he and I but met
　By some old ancient inn,
We should have sat us down to wet
　Right many a nipperkin!
　‘But ranged as infantry,
　And staring face to face,
I shot at him as he at me,
　And killed him in his place.
　‘I shot him dead because—
　Because he was my foe,
Just so: my foe of course he was;
　That’s clear enough; although
　‘He thought he’d’ list, perhaps,
　Off-hand like—just as I—
Was out of work—had sold his traps—
　No other reason why.
　‘Yes; quaint and curious war is!
　You shoot a fellow down
You’d treat if met where any bar is,























　‘Had he｜and I｜but met
　By some｜old an｜ cient inn,
We should｜have sat｜us down｜ to wet
　Right many｜a nip｜perkin!
〈語句解説〉


















てさえいたなら」がここでの意味。If  I had but known 







Two on a Tower, Tess, Ethelberta, Greenwood Treeの６つ
の作品の中でも使っている。［注１］Wessexの人達
には比較的、馴染みのある表現だったと思われる。

















us down：sit downの語法は主に３つある。（１） She 
sat down beside me. —BNC （2000）［7］ （２） He sat me 



























himself down deliberately in his place. —Hypatia（Kingsley 
2015）［8］や、He deliberately sat himself down where 
Christian had been seated. —Return of the Native（Hardy 



















格用法（dative use）ではない。Right many a：right

























facing each other. —OALD （1989）［6］（二人それぞれが
向き合って並ばされた兵士達）The spectators ranged 
themselves along the route of the procession. —Ibid.（見
物人は行進の沿道に沿って並んでいた）この意味か
ら転移して、「～をある集団の中に置く」という意味
でも使われる：To range myself on the side of the Duke 
































口調に聞こえる。Face to face：すぐ後ろにwith him
が続くはずであるが、自明であるがゆえに落ちてい
る。Killed him in his place：「彼を彼の場所で殺した」
が直訳。では、殺害現場である「彼の場所」とは具
体的にはどのような意味だろうか。以下の複数の例
文が参考になると思われる。Though you change your 




his place of birth. —BNC （2000）［7］（彼の生まれた場
所で）この例を見ると、本文は in his place （of birth）
と読むべきかとも思わせる。そうなると、本文は
「彼の生まれた国で」に近い意味になってくるだろ
う。I’ve got to be in London tonight, and I know a very 
nice old gentleman who’ll let you live in his place and not 









は以下：The Country is not a Place for a Person of my 
Temper —OED （2009）［10］「国」も「場所」である
から当然である。よって、以上の解釈が正しいのな
































下のように、すべて to deathとなる。They’ll starve us 
all to death ! / The Johnsons choked to death from fumes. / 






















［12］の定義によると、Lasting mutual hostility, especially 
（often deadly feud） between two tribes, families, etc., with 
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this the unthinking will give an off-hand answer, as they 











ある：“I can’t tell you off-hand,” thoughtfully answered 
22 立論の前段階における精読の重要性／矢野　剛







れない」（He thought he’d ’list, perhaps, / Off-hand....）
が意味することは、明確に祖国を守るという使命感
を持って入隊したわけではなく、「職を失い」（out of 











likeは、dial and vulgar. Used parenthetically to qualify 




る。同書が挙げた例としては、1801 Of a sudden like




























　‘Yes; quaint｜and cu｜ rious｜war is!
　You shoot｜a fel｜ low down
You’d treat｜ if met｜where any｜bar is,




によると、attractive or piquant in virtue of unfamiliar, 
esp. old-fashioned, appearance, ornamentation, manners, 









結果が得られた。A quaint custom almost as outdated 
as horsedrawn carriages. / quaint and even charming. / 
the quaint and old-fashioned idea. / The inn was old and 
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まり、quaint→queer→eccentricの順で悪い意味にな
るような、言い換えれば、queerやeccentricとかなり
近い雰囲気で使われることがある。There is something 
quaint, even faintly eccentric, about anyone who chooses 
to speak anything other than English. / And er they had 









させるである。She was curious to know how she looked 




う気持ちがあるから）I was enjoying myself, crawling 
commando-style at the water’s edge, despite the odd 






文にも当てはまる。It is curious that he should select 
such a subject for his essay, drawn from a newspaper 












































































えば、No other reason whyなど）は、すべて、自明で
あるがゆえに落としているにすぎない。Or help：or
の接続項は原形動詞helpとtreatで、You’d treat or help
が仮定法過去（表している時は現在）の帰結節で、
if （you） met where any bar isが条件節。この仮定法の








The House of Cobwebs and Other Stories （Gissing 2004）
［16］における以下の例文が、この「半クラウン硬貨」
の貨幣価値を具体的に教えてくれているように思わ
れる：Look here, give me half-a-crown. I have absolute 
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うには思えない。そこで、今回、本稿で取り上げて、
以上のように、この詩を精読してみた次第である。
The Oxen Thomas Hardy
Christmas Eve, and twelve of the clock.
　‘Now they are all on their knees,’
An elder said as we sat in a flock
　By the embers in hearthside ease.
We pictured the meek mild creatures where
　They dwelt in their strawy pen,
Nor did it occur to one of us there
　To doubt they were kneeling then.
So fair a fancy few would weave
　In these years! Yet, I feel,
If someone said on Christmas Eve,
　‘Come; see the oxen kneel
‘In the lonely barton by yonder coomb
　Our childhood used to know,’
I should go with him in the gloom,

















Christmas｜Eve, and｜ twelve of｜ the clock.
　‘Now they｜are all｜on their knees,’
An el｜der said｜as we sat｜ in a flock
    By the em｜bers in hearth｜ side ease.
〈語句解説〉














それが見られる：It seems the drollest thing to think of 
the four-and-twenty elders, or bishops, or whatever 
number they were, sitting with long faces and writing 
down such stuff —Jude （Hardy 2005）［17］ この例文は
聖書を編集し直すという文脈のもと書かれているも
ので、欽定訳聖書編纂にかかわった人達が、例文中
















flock：「群れて」の意。In a flock ofで後続する語を


















































We pic｜ tured the meek｜mild crea｜ tures where
　They dwelt｜ in their straw｜y pen,
Nor did｜ it occur｜ to one｜of us there






［10］の imagineの定義によると、picture to oneself 
（something not real or not present to the senses）．とあ
る。「想像する」とは、「映像化する」ということ
であり、「映像化する」とは「想像する」というこ
とである。Whenever her imagination pictured the act 
she shrank in terror from the possibility of it. —Wessex 








ば、piously humble & submissive; submitting tamely to 
injury etc.とあり、イエスの教えそのものという感
がある。COD（1964）［12］の例文も宗教色の強いも
のでas meek as a lamb, as Moses.である。実際、他に、
meekを含む例文にあたってみると、I do believe the 
meek shall inherit the earth. —WordBanks.［20］や、幼く
して死んだ我が子を夢の中で天国に探しに行くと
いうことを描いた短詩‘Mater Dolorosa’（William 
Barnes 1801-1886）作では、There in train came by / 













（2006）［21］の現代的な定義によると、gentle and quiet, 


















よって、the meek mild creaturesが醸し出す宗教色、



























ば、at / in the place whereであり、例文としては以下：
Put it where we can all see it. —OALD （1989）［6］（私達
全員が見える場所にそれを置きなさい）Put it at / in 
the place where ....と同義であり、whereの関係副詞節
は動詞putを修飾している。本文の場合は、直前の
名詞 creaturesを修飾していて、the creatures at / in the 
place where S＋Vで、意味は「SがVしている場所に
いる生き物」。Where節が直前の名詞を修飾してい
る例は以下：‘It’s only that they say she’s engaged.’‘To 
whom?’‘A gentleman in London—somebody in the family 












含意否定）辞が必要：They had not given the subject 
















































So fair｜a fan｜ cy few｜would weave
　In these years! Yet, I feel,
If some｜one said｜on Christ｜mas Eve,
　‘Come; see｜ the ox｜en kneel
〈語句解説〉
この連から「現在」の話になる。まず、個別に語
句解説に入る前に、So fair a fancy few would weave / 
In these years!の一文の訳から始める。「それほど美
しい物語を紡ぎ出そうとする人はこの時代にはほと
んどいないだろう」So fair a fancy：soを取り除けば、
a fair fancyとなって、「不定冠詞＋形容詞＋名詞」と
通常の語順になるが、so, as, too, how, thatなどの程度
の副詞が形容詞を修飾する際には、形容詞を引きつ
けて「程度の副詞＋形容詞＋不定冠詞＋名詞」とあ




が指すのは直前のスタンザの they were kneeling then.
である。前のスタンザ（あるいは前文）と意味的に

































































































い。よって、命令法は不可。Come to seeの seeと考
える。この表現はcome and seeとも言うので、andの
極めて弱い音［n］がセミコロン（;）に変化したり、


















‘In the lone｜ ly bar｜ ton by yon｜der coomb
　Our child｜hood used｜ to know,’
I should｜go with｜him in｜ the gloom,



























Gloom：OED （2009）［10］によれば、indefinite degree 
of darknessで、暗闇は暗闇でも、無限の程度を含む
語。実際に文例に当たってみると、in the gloom of の
直後の語は以下のようである（冠詞がある場合は省
く）。Woods, forest, dark night, midnight, night, cloister, 
evening, twilight, chapel, corridor, dungeon, early morning, 














２例のみであった。では本文のhoping it might be so
をどう読むか。現実は牡牛がひざまずいていること
はないと理性では分かっている。よって、仮定法。















































































べてProject Gutenberg （http://www.gutenberg.org/） 
より採取した。採取した作品は以下：A Changed 
Man and Other Tales, Desperate Remedies, Far From the 
Madding Crowd, The Hand of Ethelberta, Jude the 
Obscure, Life’s Little Ironies, The Mayor of Casterbridge, 
A Pair of Blue Eyes, Poems of the Past and the Present, 
The Return of the Native, Tess of the D’Urbervilles, The 
Trumpet-Major, Two on a Tower, Under the Greenwood 
Tree, The Well-Beloved, Wessex Poems and Other Verses, 
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